










































































































































































































































































ID 著者 出版社 発行年 絵本名
1 大塚勇三 福音館書店 1967 スーホーの白い馬
2 おのきがく ポプラ社 1970 かたあしだちょうのエルフ
3 やなせたかし フレーベル館 1975 やさしいライオン
4 佐野洋子 講談社 1977 100 万回生きたねこ
5 岸武雄 ポプラ社 1981 けんぼうは 1 年生
6 大森真貴乃 ほるぷ出版 1987 おばあちゃん
7 梅田俊作 / 梅田佳子 佼成出版社 1991 まんげつの海
8 立松和平 ポプラ社 1992 海のいのち
9 森津和嘉子 文溪堂 1996 月にとんだ猫
10 としまかおり 文溪堂 1996 ひとりぼっちじゃないよ
11 池見宏子 岩崎書店 1997 おばあちゃんといつもいっしょ
12 葉祥明 佼成出版社 1997 ひかりのせかい
13 甲斐裕美 新風舎 1997 ロン
14 森津和嘉子 文溪堂 1998 子猫の気持ちは？
15 井上夕香 国土社 1998 星空のシロ
16 菊田まりこ 学研 1998 いつでも会える
17 近藤薫美子 アリス館 1998 のにっき―野日記―
18 細谷亮太 岩崎書店 1999 ぼくのいのち
19 武鹿悦子 佼成出版社 2000 あたしのいもうと
20 武鹿悦子 教育画劇 2000 ありがとうフクロウじいさん
21 河原まり子 岩崎書店 2000 天国からやってきたねこ
22 立松和平 くもん出版 2000 街のいのち
23 はらだゆうこ 旺文社 2000 リリがのこしてくれたもの
24 大塚敦子 小学館 2000 さよなら、エルマおばさん
25 いせひでこ 偕成社 2000 1000 の風 1000 のチェロ
26 福田岩緒 文研出版 2001 夏のわすれもの
27 葉祥明 大和書房 2001 もういちど会える
28 那須正幹 ポプラ社 2002 秋空のトト
29 石亀泰郎 文化出版局 2002 さよならトンボ
30 細谷亮太 岩崎書店 2003 おにいちゃんがいてよかった
31 おぐらひろかず ポプラ社 2003 しろがはしる
32 木葉井悦子 ビリケン出版 2004 ぼんさいじいさま
33 谷川俊太郎 リブロポート 2004 ふたごのき
34 内田麟太郎 佼成出版社 2004 おじいちゃんの木
35 晴佐久昌英 サンマーク出版 2005 恵のとき　病気になったら
36 指田和子 PHP 研究所 2005 あの日をわすれない　はるかのひまわり
37 高橋妙子 あかね書房 2005 小さな小さなおとうとだったけど。
38 どい　かや 小学館 2006 うさぎのルーピースー
39 西本鶏介 鈴木出版 2006 おじいちゃんのごくらくごくらく
40 茨木のり子 福音館書店 2006 貝の子プチキュー
41 のぶみ 岩崎書店 2006 いぬかって！
42 秋元康 講談社 2007 ぞうのせなか
43 湯本香樹実 河出書房新社 2008 くまとやまねこ
44 長谷川義史 講談社 2008 てんごくのおとうちゃん
45 谷川俊太郎 大月書店 2009 死
46 内田麟太郎 岩崎書店 2009 なきすぎてはいけない
47-a, b 長田弘 クレヨンハウス 2010 詩ふたつ
48 鈴木まもる 講談社 2011 いのちのふね
49 高野優 主婦の友社 2012 よっつめの約束
50 谷川俊太郎 東京糸井重里事務所 2014 かないくん
51 のぶみ 講談社 2015 ママがおばけになっちゃった！
52 ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 2016 このあと　どうしちゃおう















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なじ かっこうで すばらしく　大きな 木となって，
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Representation of Death and Spirituality 
in Japanese Children’s Literature: 
Possibilities for Use of Picture Books in Spiritual Care
Emiko Ubukawa1) and Yoko Nakanishi2) 
1）Gunma Prefectural College of Health Sciences 
2）Gunma Prefectural College of Health Sciences (affiliation where work was completed)
Objectives: The objective of this paper is to determine how death and spirituality are represented in death-themed 
Japanese picture books published between 1967 and 2016, and if these books are potentially utilized in spiritual care to 
support both children and adults who are faced with their own death or who are grieving loved ones.
Methods: We investigated 53 picture books, which were gathered through an Internet search or from local libraries. 
Krippendorf’s content analysis method was used for the analysis.
Results: Descriptive expressions about death and spirituality obtained from 53 picture books were divided into the 
following four categories showing ways the deceased are depicted: A) existence of being together, B) supernatural 
existence in another world (i.e., afterlife), C) existence of reincarnation, and D) educational suggestions about death.  Data 
analysis of death-themed picture books showed that most of these books emphasize that death is not complete 
disappearance of the person and that there is a continued relationship between the deceased and the living.  Moreover, 
such books potentially help both the dying and those grieving loved ones believe that the deceased exist in another world 
or are near to them even if they are not visible, thus providing relief.
Conclusion: These findings indicate that death-themed picture books are possibly effective and powerful tools to help 
both children and adults alleviate their grief and think positively about life and death as part of spiritual care.
　　　Keywords: Japanese picture books, death, spirituality, spiritual care
